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Abstract
 
Analysis has been carried out for the Sm 3d??XPS spectra in Sm(d nm)/Fe(10.0nm)films(d＝0.3,0.5,
0.7,1.0,1.5,2.0,5.0,10.0)deposited on a deposited Fe film. Dependence of the spectra on the thickness and
 
temperature is reported. Little diversity was seen in the spectral shape of the Sm 3d??spectra at both 16K and
 
room temperature, average valence of Sm atom being 2.7, in the thickness range of 2.0-10.0nm. Taking
 
account of an inelastic mean-free-path of about 0.8nm in the Sm film, this implies that some interaction
 
between the Sm atom and the Fe atom in the substrate extends to 0.5-1.0nm from the interface. The thickness
 
dependence in the shape at 16K and room temperature contrasts clearly with each other in the thickness range
 
of 0.3-1.5nm. In the thickness of 0.3nm corresponding to Sm monolayer,the average valence of the Sm atom
 





















































図 1に 16K、図 2に室温における Sm(d nm)/
Fe(10.0nm)/（ステンレス基板）（d＝0.0,0.3,0.5,0.7,
















し、多重項構造は Sm??及び Sm??の 3d??準位線共
に数 eVに亘って分布しているが、ここではスペク
トル形状に主要な影響を与える上記の多重項構造の
みを考慮する。また、Sm 3d??準位線は Sm 3d??準
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c/a  b/a (c＋b)/a  c/a  b/a (c＋b)/a
 
10.0  1.2  1.7  2.9  1.7  1.9  3.6
 
5.0  1.3  1.7  3.0  1.6  1.7  3.3
 
2.0  1.2  1.7  2.9  1.7  1.7  3.4
 
1.5  1.5  1.7  3.2  2.1  1.9  4.0
 
1.0  1.3  1.6  2.9  1.9  1.7  3.6
 
0.7  1.5  1.6  3.1  3.1  2.4  5.5
 
0.5  1.5  1.6  3.1  2.1  1.8  3.9
 

















厚が 0.7nmの Sm薄膜では、室温から 16Kに降温す
ると、Sm??3d??準位線の重みが大きく減少すると
同時に、ピーク位置が c点から cと bの中間の点に
移っていることを示している。また、図 3(b)は、膜









本研究では Sm(d nm)/Fe（10.0nm）の Sm 3d??準
位線について以下の解析結果が得られた。
① 2.0  d  10.0の膜厚の領域では、16K、室温
を問わず Sm 3d??準位線の形状に大きな差異
は見られなかった。
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図３ 16Kと室温における Sm 3d XPSスペクトルの比較。Sm??3d??準位線のピークを強度の基準にし
ている。(a)Sm(0.7nm)/Fe(10.0nm）のスペクトル。(b)Sm(0.3nm)/Fe(10.0nm）のスペクトル。
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Sm/Fe(100)における室温での 4d→ 4f 共鳴
Sm4f PESから、1 monolayerまでは Sm??が支配
的であるとの報告??がある。一方で、Sm 3d PESか
ら液体窒素温度での Sm/Cu(001)では 1 monolayer
が形成されるに従って Smの価数が 2から 2.7に増
加するとの報告??がある。Sm原子は 2価（4f?6s?配












処理の有無の Sm/Al(001)monolayerの Sm 3d XPS
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